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3n bem $eibenforrb gctrolctt,
d^" ''
-So eB feine Siebc lirrb',
'*'** h*\
t5ellt'B on 8et6 rrrrb €cct' rrcrlorctt.
$rcg' be€ @ttomeg trrilbc Shrtcrr
llnb bie cbgrunbtieficrt 6ccn,
$rog' ber $[.ommen [ci[c Glrrten
Unb be€ eif'gen lDiutcld {l1clcrr;
$rog' iie, toieuiel Sirrbcrbcr3cn

6ie

geie[n

in

Sobcitlt'frrucr.3cn?

l3dter, bon ber ?Iot qctricbcrr Vtdittet, o\ne $eq rrrrb liicbcu

Gtielen fie in

?1od1t rurb Sob.

l$er ift drmer ald cirr xi'inb?
3n bem $eibenlrrtb gc'trorctt
Obne Soufe

bleibt cB lrlirrb!

Olne Glouben
- gclt'd trcllorett!
?Iimmer birb'€ im liururcl broben,
9Denn e€ bier erlitt bcn Sob,
lllit

ben anDetn Jlttrberu obcrr

9ptel'n im etrr'gen ?llorocnrot;
1?IuB in $imnrelfonet lrrcubent,
l$enn rix $reuben ge[rr bic onbern.
S6nnt'6 nu$ gorr3e ?llcere uleinelr,
Xdema[E mirb ber $cg erf$einen,
Oer eB etuig fclig mo$l.

!In ton

$rcit rr g, $iiiiionBftiiiloc
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!0er ift cirmer a[€ ein Slinb?
im 6to[[ tror Eetflem€ $oren
{lrmer olB bo6 <irmite Rinb
lDcrb ber geilonb brum geboren.
2I$, er toor ein greunb ber t?inber;
Unb er forn, iie aU 3u tetten,
QSei$' unb rot' unb gelb' ni$t nrinber,

Unb i6 lebe |ie no$ meinen,
9ie mi6 gcr io innig liebt';
9enn idt toar ilr ein€ unb c[[e€,
gcb' iie niemol6 ie betriibt.

6e\1t,

?Inne ?2tutter, troftoerlcffen

Sie

!$on be€ Sobe€ Oflooenfetten.

Unb er ipri$t

8er lilft

:u eu6, ibr

Slleinen:

rettcn rnir, bie tleinen
Unb nadl mir iu icruen ilonen
@eufuen, uiele 9lttllionen

Rinber in bent leibentonb?
SDer

3n

iit

ctrnrer o[€ ein j?inb?

bem $eiDcn[onb ge6oren,
clDenn e€ feinen $rifrer iinb',

(!e!t'E cn leib unb 6eel' berloren.
l$eifie Rinber illr ber €lriften,
lSoIIt ilr ilnen $iilrer fein?
O loie ielic iubelnb miifiten
6te ii6 einitend rnit eu$ ireunl
9en tlrer einB trorr bieien Sleinen.
9ie im tieiiten Glentr loeinen,
?IIlo rettet borrr !$erDerben

ltnb

e€ rnadlt 3um gimrne[€erben:

6e[ig, feliq trrirb er

iein!

?t. :y.

Sieb eines'sotfenhinbes.
(llle[obie: Sew im 6iib brr6 fgiine 6ponien)
(9trr: l1ql1anfinb fonn inr molerii@en goifiim ber 3nbioner
mit $eberi$ntud, gieit unb Sogen ufn. ouftreten.)
?Iu€ ber tcuren, iSdnen geinrct
cllTugt' ig in bie gerne
3ie!n,
9$or ben eigten Otommgenoffen
3u bem fremben a$eiflen flieln.

mi6 trof ber Stub bel !$oter8,
geq[oB ftieg er mig \inaue;
t(iemalB, niemalB fe!' ig bieber
?16,

?Bein geliebte3 %ater\auts.

bein teuret, Iiebeg Etnb!

?[S, bu ffogft, unb |ieb, i6 oeine
?!Iir oor (9rom bie ?lugen blinb.
$iinnt' iS glouben, fiinnt' id; boiien,
lDc€ ber bei$e $rieiter fcgt,
Oqb bo6 broben ij,bern @ternen
€inft ein eto'ger ?torgen tcgt;
O nie no[[t' i6 iingen, iubeln
Unb uergeffen ollen 6$me4;
9anfbar folgt' idf feinem 6otte,
9enn er 3iig' midl limmelodrt€.
Unb i@ niII es gloubett" !of[en,
9enn bie 8iebe gloubt eg gern.
Unb bie Siebe 3og ben lDeifen
Eon ber tewen $ei'wat fern;
9cfi er IieB bo€ Sonb ber !$dter,
96dllte 8iebe iln betuog.
:O, loie toeinte bo![ bie Dtutter,
21.[d er in bie $erne 3og!
9orum f@meigt, i\r triiben Slcgen!
9eute Wbttter, neine niSt!
9enn nodl bieien irb'i$en gagen
6ibt'B ein l$ieberfefn im 8i6t.
!Seifier Srielter, beine 8iebe
@ei mein Sroft, mein $offnung€itern,

i6 glaube beinem (9otte,
Siebe gloubt ber Siebe gern!

Unb

A. g.

Eegerreigen.
(?Tielobie befcnnt, Qleigenou€fubrung tei6t.)
a Eegerfinber.
'9fielobie: 9oB lljonbern ift be8 fiiitter€ 8uft.
@&lout eud) ung ?tegerftnber on

llnb ieib un6 boS red;t
5m fremben 8cnb.

3ugeton

5-
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9er iotl rng itetc

l$ir linb io i6mo6 unb flein bon 28ut,
:,: 9tum tut un8 eurc 8iebe gut,,r

llul

3m iremben 8onb.
g$ir oanberten io ttaurig ou3

Unb oII bie gomen \ier, o neld)e 8ult,
€rcgen o16 $eqen33ier in treuer Eruit
@orge um euer 6[ird, oe[yen bem 90libgel6id
ltnb bringen lonber Eub' eu6 9ilfe lu.

Unb fonnten nie ein 6[tern\au?

6o crm iinb bir.
9o6 biet f$Idgt uniet $eu3 ni$t

:,:5!r

nebmt una

at&ff.Xj1ilt

bong,

nid)t rons

Rommt nun, ilr 6$oefterlein, ton3t mit im Stei6'
8ofit un6 rcdll lrl'blidt fein, i[r iOtoorl unb nir oei['
Srobiinn unb reine€ $eq [eiten un6 limmelndrt6'
o bleiben ltetB @dtneltern bir, trcu iiir unb iir'

:':

54, fd)6ner ift'6 in cuerm Sonb,
luo einit unfre 9Diege ftcnb;

?llt

9c iit eB beih.
gDenn bort cu6 irob bie 6onne Iodlt'
:,: $at fie un3 bcnno6 i6bcrl gemo$t irr
9o6 f6nn iit beiB'

9riumpb bes .Sre6es.
8. 8ieft3, 6e[eimrct.
@tunben !6ngt om ldtniiben RreuSegpfobte
?Iuf Golgctbo in crgcr Sein unb €,d)madt,
9et leilenb idtritt bur6 Gclitdo€ $luren
Unb 8i6t unb 6nob' gefpenbet 9og iitr $cg'
grei

lDir lieben euer oei$ 6eli6t,
i$eil es lo re6t oon Siebe lFri6t
Unb €belmut.
grum folgten gern bfu eutet @Ptr
:

,: Unb bc6ten on ben $irnmel nur: ,:
9er un6 io gut.

lDir

bonfen eud) au3 $et3enBgrunb'

9ie ibr fiir unB 3u bieiet 6tunb'
Gud,: bier uereint.

QDir bollen ltetl, ob nob, ob fern,

:,:

gei$ flebn

inr eu6 bei 6ott
9er un€ nereint.

erfreun, Eatiom be6 limmel€ ftreun

ieben 6rbenfSmer3, bet brfidt bo€ $er3.

benr $ettn:,:

b l$eige Rtnber.
lfielobie: 9runten im Unterlcrb.
3bt Eegetfinber all, feib un3 gegriifit,
@eib unB billfommen [1iet, fiteub' eu6 umld[ieBt.
5m beutfdcn Scnb ieber lein 6[td nodl fcnb!
Rinnt brum re6t iriblid fein om i66nen Abein.
3n euerm $eimotlonb ift eB 3oar bei[,
Oodt d6, ber Siebc Eonb ift tolt wie 6ie.
3bt liebt ein nei! 6eli6t, weif't eud) uon Siebe lprt$t'
grum bobt nur gutcn !!Iut, bir iinb eu6 gut.
lDir belfen binben eu$ gern einen 9ron3
glrra 94liiten idrin unb reidr im Sugenbglon3,

$

'',$i
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l8erbreSern iit ber Eeinite 3uge36!Iet
Serl$Iagen [iegt bie !e!rc 9$unbermcSt,
!serloffen Ilogt bie liebc6burit'ge 6eele
Unb 3itternb ruit bet 90lunb: ,,G€ dt no[[bro$tt"
9odl, lebt ibt ni6t bie gre[lcn !9[i$e 3udcn
llnb biirt ibr ni6t be6 9onner6 lurdltbor Oto\n?
$ie €rbe bebt, eB fpalten iidt bic $etien'
Scut ldlollt ring6um: ,,9cr itorb, toor Gotte6 6o\nl"
9eB $iinig€ Ecnner nelen fto[3 ctnp0f,,
?IuB Virdtt unb $ob ltuqblt bett bcB flreu3 leroor.

3m bunflen gerfer i$ma$ten $ell'ge @6awn;
€ofcrenftol3 3extrat bie iunge 6oot'

9ie glcuben€treu mit ?lbi$eu ftS gencnbet,
?lI€ bie Ee{filrung l6mei6clnb ltdr genabt.

birt ibr ni6t bie nitben Siere brfilfen,
9ic gierig le63en nc$ bem €[riftenblut,
llnb lebt ibr ni6t ble Tltenldenfcdeln [eu6ten,
Oat @$wert ber $enfer fo[['n in blinber s$ut? 9o$ iene i$ouen iebnlu6t60oll bc€ €nbe
9Do Qfiorterfronen ruln in golbnem @d)tein,
O,

t

llnb preilenb felig iubelnb ben €rl6ier,

fle
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9em iie ibr 6ut unb leben freubig neilr.
gie grouien
@d)reden ber ?lrena trei$en
)m Otralllenfron3e loinft be8 Sreu3eB Seidfen!
9er getmct iern in unbefonnten l$eften
Sritt cuf bet $entt (9ebeiB ber (9otte6manrt
9ur6 biOten Uroolb unb bur6 iibe Oteppen

3rt Oonnenglut unb $roft ben Sreu33ug ott.
9oB eigne 8eben felt er tli.\n 3um pfonbe
Sil:r botte3 Eei6 unb fftr ber Ertiber $eil
Unb 9urit unb gunget linb ibm lDeggefdlrten
?luf leinem Sfob, entiogungBoolf unb fteil.

ibr ni6t tr'ie @qtona t(.6&tte ftieben,
in finitre 9er3en bringt?
?In feil'ge @tatten trollen fromme Eeter
lDenn fern im SoI bc€ @ilbergtid{en ftingt.
9c€ Rreu3 ilt @ieger ouf ber gcn3en (9rbe
3m 8reu3 uereint ein $ftt unb e ine $erbe !

9od

|ebt

QEie (9[cubcnalidlt

Eegerhlage 0u q8eibna6ten.
(!$or3utrogen bon eittem

thb in ?legetfoitiirn.)

9Deibno$t ilt'8, bie $rieben6gloden
Elingen iiber Sanb unb llteer.
Unb iie iubetn mit $ro![oden:
,,(9ott bem $errn iei Eulm unb €!r'!
(9ott bem 9errn let Eulm unb €lre
Unb ben !0leni6en $rieb' unb $eill"
2[$, toonn bi?b bie frole ?lldre
Unierm ormen !$olf 3utei[?

'jii
:{
d
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!Dei!no$t iit'd, bie $riebe n€glrcf
r?lingen fro! on iebe€ $er3,
Sduten ollen fiifi grolloden
UnB nur finben fie ben 6$nrcr3.

6ol['n nir,

od1, benn

e

n

enig trogen

Unier6 Eoter€ 3Iu6 unb 66onb'?
giirt fein menl6li6 Olr un€ flagen?
9ie unt \i5rten -- linb trerbonrt!

-

6inb uerbarrnt! - 9o€ tocr b* $oIIe
l$erf fiir ilre ebte Sat.
?liemcnb trot on if1re 6tel[e,
tftegt bie iunge (9louben€fcct.
lSo im 66atten idtlonfer $oluren
6ineB Rir$Iein€ 9iirm6en rcgt,
Oongen iie einft frobe Siolmer,
aso iebt

-

unfre 6ebnlu6t fIagt.

iSeibnodtt iit'9, bie $rieben€gloden

l?lingen iiber 8onb unb ?lteer;
l$ir nur fiinnen ni$t frolloden,
9enn un6 ruit fein Gtiidlein !er.

lu

be€ $efteB lotben a$eiien

Unb 3u $rippe unb ?lltor;

-

llnierm 9$olf in 9obe6f6otten,
9ie - be3 6tqmme8oa1ct3 Sludl
@6leppenb bur6 bie Seit - ermotten
Vnter @qto,n6 Siit unb Srug.
Ginmcl l6ien ii6 i@on 3u benben
SIuO unb Oiinbenloit unb 9ob,
Unb eB f$immert' o[[er (9nben
lDie be3 geite7 Vt(.oryewot.
1l@, nerbli@en iit be€ $eile? 6$imrnet,
ltnb Die Aotldoit flingt ni$t'me!r.
llnb bie $iil[e brobt ouf nimmer
ltrrfcrn l$oten QDieberfelr.

?1ur mit .Rlogen, olten - teiien bie nrrr!
9enfen mir ber leit
9enirodl mu! ber ?)torgen t<rgcn,
9enn bie Siebe bri6t ii6 bobn,
Unb mit !3itten unb mit Rlogen
6tiirmen loir ben $immel on.

lDie fie burd; neri@IoBne tforten
€inlt be€ gimmel1 3u un3 fam,
UIio tnirb fie c[[erorten
f(eigen

fi$

be.r l.lrmften (9rom.

lDeibno@t ift'6, bie $rieben€gloden

$Iingen bur$ bie €briltenmelt:
(9inmol flingen mit grolloden

6ie

aud;

in

be6 ?teger€ SeIt!

?r.

9f.

8-
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Sebn hleine Eeger.
E++=--r+#:g=j-I-*-+=--s -l --\
t=----1-l-'-y1i
FFS-).I .-- ; -J1-I4 --arr- aE l t. --s-!
a- Sehn hlei, ne y1s"; get, bie ging'n in ei ' nen Qoin. Der
:

Oer f40nfie 8eruf.
t

36 tcg im l$otb ouf ldtoefienbem ?lloo€,
!$erfunfen in ietige€ 8auid1en,
Unb lliirte bie Edume iiber mir
3m Q$inbe flirftern unb raul6en.
9er eine fpro$:

,,?I(i@ treibt eB fort.

Sdl tperbe no$ ncnigen 3olren
?116 ftol3er 2noft oul Iultigem @6ifi

9oG oogenbe

I

htein, 2 hlein, 5 hlein, 4 hlein,

5 hlein tle'get'Iein,

ffi-;r--F#-i:;ffin#lF=-\-A--\T--

-a)-

':l-

-

:

----A-
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t hlein,l0hleinlteger,Iein' Der eine [1ot..'
2"?tert fleine ?teger, bie loben einmol gelc6t;
9er eine bot fi6 totgelo$t, bo bcren'6 nur no6 o6t.
!(ef rain: toie oben. 3um @dlluB:
9er eine bot ii6 totgelc$t,
9o tDoten'€ nut no6 o6t.
3."!Idlt fleine lteger, bie gingen mol Regeli$ieben;
6 hlein, 7 hlein, 8 hlein,

9er eine fict ii6 totgeid)oben, bc tpcren'€ tur no6 fieben.
4.€iebet fleine ?ieqer, bie gingen 3u einer $e1';
9er einc murbe totgefetrt, bc lDcren'1t nur nod) ie66.

5.@edls fleine ?ieger gerieten in einen 6umpf;
ger eine bot ii6 totgeiumFft, bc tooren'€ nur no6 frrnf.
6. Sfrnf fleine ?Ieger, bie gingen etnmc[ 3u Eier;
9er eine bct fi6 totgetrunfen, bc tooren'6 nur no$ uier'
7.99ier fleine ?Ieger erloben ein Geidlrei;
9er eine bot iidl totgef@rierr, bc locren'6 rrur no$ brei.
B.9rei fleine Eeger, bie gingen in 'ne Siiitenei;
9en einen bct ein 8eu geftefien, bo looren'€ nur no$ Sbei9..ltoei fleine lIeger, bie ftanben einmcl om Ebein;
Oer eine ift tlineingefcllen, ber onbre blieb oilein
10.

Gin fteiner Eeger toor iibrig nun 3ule!t;
llrtb toenn er ni$t geftorben ift, bonn tebet er tto6 iebt.
Qteirain: €.in flein uin.

Itrrb trrcutt cr

ni6t

geitorben

ift'

Donrr lebet

er no6 iebt.

2T(.eet befaflren."

9er cnbere brcut: ,,36 liebe bie Eu!'

llnb toeiB einen beimltOen Qeller;
9ort tlill idl buten ein treueB $c$,

9en buftenb en t(u3tqtellet."
€in britter raui6te mit meidlem 5on:
,,9te 9$iiglein linb mir !$ertroute;
36 lernte uon iflnen mcn@ iirfe6 Sieb
Unb n6lbe midl einit 3ut 8cute."
€in bierter bonn: ,,5$ Ieb' im 6oiit

ttiit tbdlt bebedet bie €rbe
Unb meine lbeige mit 9er3en gei$mudt;
36 neiB toobl, ba€ i$ toerbe."
Oet Ie$te rorrf$te tief unb ern[t:

,,!I[6 Sreu3 tDitt i6 einft rcgen
Unb c[[er l$elt 3um Sroit bc€ EiIb
Eormler3iger 8iebe

ttagen."

Suliu3 6turm.

llm .Simmelstor.
€in 9nabe ei[t im idlnelten 8oul
9en f@mclen limmeleneg linouf.

?Im Sege fog ein frembe€ $inb,
,@6ocr3brcun, loie ?tegerfinber finb.
,,O fleiner 9nobe, bitte idfint
8oB mi6 mit bir 3um limmel ge!n!

€rbarm' bi$ meiner grofien

QDdr' ou@ fo gern bcim liebcn

Tcot,

6ott!

216, nimm mi6 mit; benn f$ou: cllein
.Scnn i$ ni6t in ben $immel ein!"

-

11

10

genn fommt eine 6eele in ben $immet binoui,
(9ebt immer ein neuel Si6titernelein auf.
Unb bie @onne ftrollt immer nodl einmal fo i$iin,.
tnenn fie ein neael Gnglein fcnn ie!n;
Unb erft ii b e r ber @onne, im $immetegebciube,

9er Rnobe !6rt be€ $[einen $te!n,
9o$ m6$t' er ni$t gern itillefteln
Unb eilte neiter obne Eub'
Oem freubennollen gimmel 3u.
Unb ioie er tam an1 gimme[3tot,
@tonb Setru€ bartenb fdlon booor.

6errl$t

9er frogt erftcunt: ,,Rommit bu ollein?
9onn borfft bu ni6t 3um gimme[ ein.
go[' e{t bein fdlnor3e€ Eriibolein,
9onn fo[lft bu mir toillfonrmen fein."
(9r Iiel
fom - unb ollogleidt
- unb
(9ing'6 gonb
gimmelreid. 3. 2lcrrl6fe"
in gcnb in6

!3ie bu in

ben .6immel hommen hcnnft.

$inb, bu tuillft gern 3um gimmel ilinein?
lin unb bitte bo€ Od)ubengelein,
9o$ eB bi6 biite uor ieber (iefabt,

Enie

-

9einen 8eib, beine 6eele gefunb bena\t',
Unb bc$ bu fcnnft atteB Lei$t lernen unb foiien:
9cnn oirb bidf bein 9$oter ftubieren lciien.
Unb fannft bu bann beutl6 unb [oteinii6 gut beten,
9arfft bu 3um ?Iltcre ole $riefter lintreten,
?t$, toie rirb tieb Whfiter oor $reube toeinen,
9Denn bu ilr bcnn tnirit oI€ $rieiter erfdleinen!

9o$

boppelten @egen unb boppeltec

6[iid

SdBt bu beinen lieben €ltern 3uriid,
l$enn bu
- tpog ber Iiebe Seiu€ cu6 toor -3n bie 9SeIt \inetts 3ie\eft a[e !2itilionor.
lDie tnerben bie 6$nar3en erftounet iein
llber bie l66ne 6el6i$te rom $Iein Seiulein!
QDenn bu ilnen fogit, tnie c[6 Rinb er erfcfienen,
l$irft bu ibm balb o[[e 9inber gebinnen.

?Iu$ olte $eiben berben bi6

beinettuegen bie griifite $reube!

genn ber $imme[6roter iit ftet€ lo$begliidt,
lDenn bu ifm ein neue€ (9nglein gel$idtl
Unb bie 6ngel 36$ten freubig ,,einl" mellr
gin3u 3u bem grofien limmliiSen $eer.
l9,oIdl 3&b!en unb 66reiben bie (9ngelein lieben:

-

gein ?tome oirb immer boneben gel$deben!

-

Unb boft bu bem $inrmel g'ttug (9nglein ge]eben,

Unb mog man bort ni$t olne bidl leben,
gann fliegt eine gro$e 66ar 6nge[ binob
Unb Iegt beinen miiban Seib lonft in cin (9rob
Unb fiibrt betne @tele im Oicge€[ouf
!$on ber 6rbe oeg 3um $immel bincui!
Unb fommt illr an ber $iurmel€tiir on,
lDirb bie Sliigettiir gcn3 toeit auigeton:
gonn toirit bu erfdlrecfen iiber o[[ bie $rc$t,
9ie bit le[Ieu$tenb e,ntgegenlo@t'
9ie ?leger, bie bu ouf €rben atllier
Getouit unb gerettet, bie bitben @pa\iet

Unb merben

bi6

ij6 tiei bor btr trerneigen

im fingenben Eeigen
be€ $immel&noter6 ticbtltrqblenbem Sfron.
19on ilm empf&ngit bu ble $imme3tton'
Unb golbene $Iiigel unb ein idlneemei$ (9ebonb
Unb

lu

begleiten

Unb um bie @tirne ein ltroblenbe6 Eonb;
gcnn lcbet bi6 lreunbli$ boB 3efulein
?tuf teu6tenbcm Slrone 3unr Oitjen ein,

Unb etoig bcrfit bu im $immel

iein!

5.

?CIIarldlfe"

biiran

Unb fi6 3um gimnel9bqtet befebren;
9ie fterben bcnn bolb, unb fommen ou6 gletd)
3n bo6 f66ne, Iidtltrallenbe $immebei$.
Unb ie melr bu toufeit, unb je melr bcnn fterben,
9eito i66ner mirb iidr ba6 ?lbenbrot fdrben,
9elto lilberner let$tet be9 TSonbeB @d)imme\
Oeito leller erltra\[et ber 6teme Gef{immer:

Oos .6etbenhinb.
(Gin 6ngel fommt freunbli$en 99lide3 in bo6 limmer (!9ii[ne)'
oo einige Sinber nerfommelt iinb:)

€in ginb: lDie i6oult bu bo6 io ireunblid

ou€,

@ag' tn&, no biit bu benn 3u $au6?
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€nget:

UItc 5?inDer:
.6nge[:

€in

Einb:

€nge[:

l3

36 fommg ea$ 3u bcnfen !ier;
3br tctet ie[r riet 6,wte? mh.
O neiq ba6 ift niemol6 gef6ebn;
a$ir laben bi6 no6 nie gefeln.
$6tt naq ilr lcbt ed bo$ getcn,
3e8t fcng' i6 bie 6el6i6te an.
Ou fomit in€ fatl6e 6au? binein,
QSir berben ni6t bie re$tcn icin.
@d)aa un6 bo$ cinmcl otfe cn,
Ob !o i r bir 6ute€ le getcn.
3br feib bie riOttgeq o iq bort! 3m lernen
€bina bin i$ geboren bot bi€Ien Sclren; bort
bcben bie $inber biele Gefobren. Oie fennen
leiben oit re$t gro$e
ni6t ben licben 6ott unb
q

Unb liebenb ni$t cn un6 gebo$t
Unb men6en $fennig mitgebrodlt,
@o

.

Rinber:

9u irrit bidf. beut ben gcn3en Sag,
lBiit bu, tieb 66u8cngetein, bobt ba6?

goft bi6 no![ mib' gelcufen i{on.
Unb bie6 ilt bciner ?[.titbe Lotlv
9cfi bunfel burbe. bein l$eritonb;
9u lProdit ic ie8t oom €binolcnb.
€in Rinb: &i, ei, nie t6rt6t lFre6t ibr bo6,
?II3 nenn ein G.nglein lieie no$;
G,B bst ic golbene Stiigelein,
Unb bomit fsnn eB fliegen fein.
8c$t, Sinber, eu$ nur erit belefren;
€ngel:
9onn lottt ibr glei6 i6on oIIcB \tuen;
Unb bcfi ni6t ittt' i6, iottt itlr ld\n.
?lu$ rerbet otte? i\r oerftefn.
Gladbt', bu liebeg Gngelein'
9inber:
?IlIe
l$ir no[[en nun bnbf6 crtig iein
Unb oulmerfiom bir c[[ 3u[6ren;
€6 foII bi6 feinee iebt mebr ltiiren.

'€nge[:

(9cr riele, bie iebt Gnge[ iinb,

6ie

woren einiten6 $eibenfinb.

Unb bdttct, [iebe Einber' ibt
Gebetet

ni6t Io fleiBig

biet

lo6gefouit,

Unb boB bo6 iebe6 $eibenfinb
€in StdE6en in bem 9immet iinb'.

ubt.

lllle

\att' mor utLB ni6t

UnB arme Sinber ni6t getcuit.
QEir ourben bur6 bie $oufe l6iin
Un! Ionntcn glei$ 3um $immet ge!n.
Ti.r,$ fw3em Seib unb friibem $ob
@baun toir nun frob ben [ieben 6ott.
lDir iingen mit ben €ngelein
Unb ftcltq bcB ibr ftet€ broo miig't fein.
?lIIc Sinber: l$ir banfen bir, Iieb €nglein, fS6n,
9c$ nir bi6 baben \ier gele$n.
@og' plt bem Iieben 6ott bie Eitte,
9c$ er un3 li[1t' in ewe Wlitte,

Orei .Ftinigen im Seibenlcnb.

4ct

f,hr

Den

6ott

lel ' ten Stern gi'fcnbt; Der [ct 3um Qei,lon6.
1llif , fio ' nor, Der fii[rt fie Ilin 3um
bg Ilin 3um beil' , gen GQri[, Der fromm mit 6a.ben

ben

Stern ift Qeut 6er

q.i,

l4

6cmbo.
@tiwmen qut ben ?ltifiionen 1913, 50.
2!eit oon \ier im ?tegerlonbe eine crme 9iitte ftcnb
llnter $clmen looll geborgen bor bem @twrc unb 6onnen-

ltul:

bronb.

3n ber $itte aollute 6qwbo. Reiner hrox toie er fo flug,

$einer ioufit' loie er 3u beuten 9Dilbe€idbrten, QDolfen3ug.
Oft, nenn in ber ?lbenbfitll'l.e eowbo bor ber gitte lag,
€.ann et irber gro$e $rogen, iiber Q$eltentdtle{ no$.
,,!Ser bo![ olt bie golbnen 8i6tet in bte !o!e $erne ling?
l$cr mit md$t'gen Oorgenldnben tlobl bc6 neite ?lll umiing?
lDer Den 6omen i$enft ben Edumen unb ben Eoum au6
@omen ruft?
'Ob ber ltolle 6eilt 'be? tt(.enl6en aud) bermobert tn ber
(Stult?"
?IIfo nor ber Ieeren gitte @ombo fonn bie \dLbe clta$t,
It(.e\t nodl ieit ber €ritgeborne ieinem lDeib ben Sob gebro{t.

?l$, mie fonntg mor bie $iitte, ot€ fein l$eib iie [iebenb
fdrmiidt'!
?luf ben 6o\n bo? iiiBe 9offen, a$, trie bot eB lie begtiidt!
21,1e ba3 Rinb bcB 8i$t erblidte, brcS ber iungen V(.utter
6eq.

llJilb bec !&oter€ Sruft
@$meq.

gei$et @$rnery
\ei$er $a$.

noll

bur@toii,$Ite

um bie Sote lei$er

rrm bie Sote. Um ben @obn bo6

9iilter fob er ouf ifn nieber, qucilt' iln olne Unterlof,.
.6ine3 LagB oor 6ombo6 $iitte ltonb ein frember
cII(.ann,

Eot um Sabetrunf unb 6peife, iprc$ uon (9ott unb

bcnn.
'@ambo fauf$te brtflid1 l$neigenb,

roei$er

(96ttern

ftarr unb 6be blieb fein
8e4;
?tber mit bem l$eifien 3ielen lie$ er $ombo ollne 6$rneq.
$omba meinte fi$ nerfeget in ein liifie6 9Dunberlcnb,
?IIt er bei Den toeifien Srieitern 8eib' unb Oeelenpflege fonb.
8d6eln Iernte nun ber Sleinq ernfte ?Irbeit toorb i\m tieb,
Unb oom wallren 6ott 3u $i5ren, i\"rn bie bii6ite greube blieb.
Orrrdr ber beil'gen Saufe ($ncbe toarb er bclb ein Gottedfinb.

'5ag unb ?lcd1t nun fotrt * U.*"Otr. ben !$ater er gehoinnt;
$eimwe[l mc$te lombc trourig, unb er bct: ,,O {c!t midl
gebn !

mi6 unfre Iiebe $ritte, meinen Doter mieberlebn!"
.lambc ging. 906 Ieile nciber l6ti6 ber Sob, ber bunfle

SoBt

Sreunb,
58on bem Enoben

fro! begrii$et, bei[ mit 6ott er iln oereint.
!$oter 6ombo, tiefnerbunbert, fa! be3 6o\net $obe9tuit;
,@e('get ?l:\*en eb'gen Sebenl 36gernb 3og in feine !3ruft.
.giir be€ Rinbed le$te @tunbe rief ben toeifien $rieiter er.
llnb ot8 bieier beimn ortt te\rte; Oombo toor fein $eif
mebr.

Regina Apostolorum.
Geldutert im leiligen $euer
3og bie tleine 6$ar

Dom flommenben Sfingitoltor'

3u liillen bie 6olle4"6d)euer.
$n ilrer ?llitte bie Eiinigin,

Modq

bie Stieben€lpenDertn.

6ts bti$ten Die rebenben lungen,
Unb ba6 Sidlt terri}
gie ?Ic$t unb bie $rn\temi8,
Unb ber (9rbfuei3 borb be3bunget.
$n ieiner 2litte bie 9iinigit,

fioric,

bie $riebenipetDerin.

GQ bungen ben ferniten 8<inbern
?Ipoitel be€ (9[oubenB 8id1t.
€rneut toirb ber €rbe 6efi$t,
Gef$miidt mit !ei['gen GentinDenr.
$r ilrer lllitte bie Riinigit,
?fioric, bie $riebenfpenberin.
Oeboition QDiefer, lDccl.

e
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IltilFonsllfinge,

(9ebet eines .Finbes*.
,\/taderato

motto.

ltonrp. P.
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S.

V. D.
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A tie , ber 6ott, irft bit ' te Didl: 6in
oudl fein_.$iit
,:. O lie , ber 6ott, id1 bitt'--<_
'1..

Grf{ienen iinb bereit6:
-)

-^

-

' nes
GI ' tern

bro

.

::+

..i , S."' Oott

o

,

,nf

<

benmie oudlQier ouf 6r'ben, I{imm

Io

j==tE-iF=4-!-,t,.-i!

r- j ::-=
Gn
qe
ben
lie,
5u ben
' ' Iein'
fcft uns oI , Ie ie = Iiq lein'
O tieber (9ott' idl bittl ou$ ttod1,

€rborme Oicb ber $eiben bo$'
Unb lcB fie ou€ %o6t unb Oiinben
\m $eqen Seft Grrobe ftnbcn;

in ben $irnmci linein
3u ben lteben (9ngelein.
O tieber (9ott, i$ !cb' fein (9olb;
9o$, benn 9rr mi[[ft, toie gerne tnoilt'
36 felber 9ein Eote loerDett
9en crmen $eiberr oI[ oul (9rben,
6ie fiibr'n in ben $immet lincin
U, S.
3u ben lieberr (gngelein!

?Iimm fie

'

I i

1. ,Qrerr6e6fufbigung, 2. Uteigen bet Gngel unb
$eibenfinber rrnb 3. SaB ftegetfinb. $ie fteigen finb
bereitg 0fter oufgeiftfpt toorben unb $a[ren fltetB grofien

Unllcng gefunben.
tlleincs :ltlifFonsfpict unO prologe. 9oB $eft$en
entbolt boa [1iibi{e 6piel$en ton P. 8i$iua S. V. D.
gt. fobexa Eefebrung unb Sellcurotionen olrf fsn
bl. Eonifotiu9, SeutidlcnbB gtoBen ?Ipoitel, 5t. pehug
6[auer, ben ?Ipoftel ber flteget, eine f$tounguoUe Sbe
bes Dtiifionot€ unb ba6 bie[,
geiutrgene eigteiienbe Sieb: OoB otme fieibenfinb uon
$rof. Dr. $oufltmcnn mit fltoten.
s. miffionrtldngc fflr.f,lnCct Gebi$te, Siebet, fteigen
mit 66enen iiir flJtiifion6feietn.
4. Sc{t tlcine Slnglplcle rnit IJtilfiongieuten bon S. [8.
Binger. 1. fteigen ber Serliif$exinnen bon Jtoxeo.
2. gaE Steiftetitiid, Oelb 3u ipoten. 3. DaB f$tocr6e
$uppenmiitterlein. 4. Set fcfroor6e lJtiniitrant. 5. ftau'
r, r ertrett{tieii. 6. 3u ben 09fim06.
'

ouf bc9 ElifflionafreuA

6n

ein,
ein.

nimti$

,

ir iltrrrltLLl:ll'lt'', :rllrilltllil l1'l:ll '

$; Grfdteinen iinl trrgrtffen:
s. tllilfonslpiel: ,,Oo btcl[cn 0enm 0te tllfinner'r lfrr
', 4 .ftno[en unb I fitib$en in 6tlei lluf6ilgen bon
$. S. Singet.
o. ltliffronsbollc0cn.,
?. tuFigc tllilFonslpielc.
8. Ocdrufc fflr 0lc llliffioncn.

$ie 6omm[ung toitb nod Sebod fortgeic$t. $cffenbe Siebcr, Sello.
mrtiouen, €pie!e, Seigen u!ru. nimnrt bet Eetfafict icber8eit entgegen. llm
alien IJtiiiiorrEintereifentcn 3u bienen, ift uon_uorn$crcin cuc! ouf einc uniber,
felle llltion fiir ba8 gon6e $tilfionBtoert gel€ben.

fitif{tone0fldctei tn Stell, goft ltcl0ctlir{en (A&,I0.}

Iri

